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   Two rare cases of giant vesical diverticulum without infravesical obstruction in female are 
presented. 
   The first case, a 58-year-old female, was admitted because of diverticulum with contin-
uous urinary infection, which was diagnosed by urological examinations for hematuria. The 
second case, a 58-year-old female, was admitted with the diagnosis of diverticulum, which 
was done by the gynecologist during laparotomy for the suspicion of  a right ovarian cyst. 
Neither patient complained of difficulty in urination in spite of remarkable residual urine 
and no neurologic abnormalities were detected. The cystograms of the two cases revealed 
over-goose-egg sized diverticulums and vesical capacity was over 800 ml, in both cases. The 
other urograms and endoscopy showed no evidence of vesical trabeculation or any obstructive 
changes of bladder neck or urethra in either case. Therefore, mucosal diverticulectomy in 
the first and total diverticulectomy in the second, was performed for the residual urine. 
Each surgical specimen showed the muscle layer of the walls. In the post-operative course, 
urination was improved in spite of the underactive detrusor pattern of the cystometry in the 
first case. But residual urine volume was not decreased after the operation in the second 
case. 
   These two cases seem to be congenital vesical diverticulum. But it is hard to rule out 
the possibility of secondary diverticulum due to neurogenic disorders of urinary bladder. 

















感染 が 持 続 し,ま た二 段 排 尿 も著 明 とな った の で,当
科 に 紹 介 され,入 院 とな った.
現 症:体 格 中 等度,栄 養 状 態 良 好,眼 瞼 眼球 結 膜 に
貧血,黄 疸 な し,胸 腹 部 理 学 所 見に お い て 左 側 下腹 部
に 波 動 を 有す る 手掌 大 の腫 瘤 を触 知 す る 以 外 は異 常 所
見 を 認 め な い.神 経 学 的 検 査 に お い て,そ の障 害 を認
め な い.1回 排 尿 は150m1,残 尿 量 は250m1前 後
であ った,
検 査 所 見1血 液 一般 検 査,赤 血 球5エ2×10"/mm3,
Hblo.99/d1,Ht36.1%o,白血 球7,600/mm3,末梢
血 液 像 に 異 常 な し.血 小板524×iO3/mm:,血沈7
mm/h.血 液 化学 検査:総 蛋 白6.69/dl,sGoT7
単 位,SGPT3単 位,AI-P4.6KU単 位,LDH
I77単位,ureaNII.6mg/d1,cRNo.7mg/dl,
尿 酸2.7mg/dl,Na146.1mEq/d1,K3.9mEq/d1,
CIlO3.2mEq/dL血清 学 検 査=cRP(一),ASLO
50Todd単位,RA(廿),血 清 梅 毒 検 査1陰 性.腎
機 能 検 査:ク レアチ=ン ク リア ラ ンス102.4ml/min.,
PSP試 験15分3%,60分66%,尿 濃 縮 試 験1,027
以 上.尿 検 査:黄 色,混 濁,pH7.2.蛋 白(±),糖
(一),潜血(+).沈 査=上 皮細 胞(措),赤 血球(5
～lo/各視 野),白 血 球 多数,細 菌(措),尿 細 菌 検
査:大 腸菌106/dl.
膀胱 鏡検 査:膀 胱 鏡 の膀 胱 内挿 入 に お い て な ん ら抵
抗 な く膀 胱 頸 部 を 含 め排 尿障 害 とな る器 質 的変 化 を認
め な い.膀 胱 粘 膜 全般 の 発赤 お よび 血 管拡 張 を認 め る
もの の 肉柱 形 成 の 所 見 は な い.左 尿 管 口 後 方 に3×3
cmの 憩 室rlを有 す る大 きな膀 胱 憩 室 を認 め る.憩 室
口に 特 別 な紹 壁 を 認め ず,ま た そ の 内 部に 腫 瘍,結 石
な どは 存 在 しな い.膀 胱 容 量500ml以 上.
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性を欠き,中 断部は結合 組織により埋め られていた
(Fig.3).
術後経過=術 後1984年5月25日に退院,手 術後,
膀胱形態,最 大尿流率,平 均 尿流率 お よび残尿 の
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を 認 め な い.神 経 学 的 検 査 で も異 常 所 見 を 認 め な い.
1回排 尿 は250ml,残尿 は1,000ml前後 であ った 。
検 査 所 見 ・血 液一 般 検 査,赤 血 球403×10`/mm3,
Hb12,09/dl,Ht36.3%o,白血 球4,200/mm3,末梢
血 液 像 に 異 常 な し,血 小 板222×103/mm3,血沈5
mm/h,血液 化 学 検 査 総 蛋 白7.39/dl,SGOTll
単 位,SGPT7単 位,AI-P7.5KU単 位,LDH
367単位,UreaNI8.8mg/dl,CRNo.8mg/dl,
尿 酸3」mg/dl,Na144.8mEq/dl,K4」mEq/dl,
CIIO8.5mEq/dl,血清 学 検 査CRP(一),RA
(一),ASLOI2Todd単 位,血 清梅 毒検 査 陰 性.
尿 検 査:異 常 を認 めな い.
膀 胱 鏡 検査=膀 胱 鏡 は 円滑 に膀 胱 内 に挿 入 され 膀 胱
頸 部 を 中 心 に排 尿障 害 の原 因 とな る よ うな 辮質 的 変 化
を 認 め な い.膀 胱 粘 膜 の充 血,肉 柱 形成 な どの所 見 は
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本論文 の要 旨は,1984年6月241=1第190回日本泌尿器 学会
東北地方会 に於 て発表 した.
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